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Melvyn C. Resnick
1
University of North Carolina at Cha;·lotte
· By th e time the first Simposio 'de Dialectologia dcl Caribe Hisp6nico
took place in Ap ril 1976 in San Jlan, Puerto Rico, linguistic theory had
undergone a revoluti on and subs~quent major restructurings. A decade
earli er, transformational grarnrna\- had supplanted iA.rnerican stru cturalism, which previously had provided a stable if se l'f-limiting theoretical
framework for resea rch, and whidh
had remained in vogue, or at least in
I
co ntention, in to the 1960s. Everi prior to the publication of Svntaclic
structures (Chomsky 1957) and tl1e launching of the Chomskian· revolution, we find important underlyi~g notion s of modbrn phonological theo ry in Jakobson, Fant, and Halle'~ J 95 1 Pre!imina,)es to speech analysis.
Eleven yea rs later, generative phohology was explicitly formulated (Halle
1962). Aspects ofthe th eory ofsyn thx, Chomsky's first major modification
of transfo rmational (now tran sfo~mational-generative or simply generative) grammar, appeared in 1965 lnnd was followed in 1968 by Chomsky
and Halie's long-awaited Th e sound pa/tern ofEnglish.
These works set the stage for new surge ·of res~a rch on Engli sh and
other languages, research that dorbin ated profess iotial meetings and journals. The process of interpreting, ~esting, and refining variations of what
was to become known as 'standardj' th eo ry led to dissension and ultimately
to the formu lation of extensive modifi ca tion s. Some bf the proposed modifications to standard phonologichl theory were those of Ande rson 196 9;
Brame and Borde lois 1973, 1974; Hoop e r 1973; Ken stow itz and
K isseberth 1970, 1973; Kipars~y 1973; Ki sseberth 1972, 1973; a nd

J

!
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'

( 1970: I 40-42) lists 18 entries for the Domini can R epLiblic between 1920
and 1967, only those by:H enriqu ez Urei'ia a nd Nava rro Tomas represe nt
scholarly research.
Puerto Rico: Granda 1966 , Matluck 196 1, Nava rro Tomas 194 8,
Rosario J 970 and 197~~, and a series of publi shed and un circulat edunpublished M .A. and I'ih:D. th eses clon e at the University of Pu ert~ Ri co
in an effort to remap the isla nd through co mpan son of th e wnters ga thered data with those of Navarro Tomas 1948. A sy nthes is appears in Vaquero de Rainirez 1972;
Cuba : Hammond 1976b: 13-82 reviews 17 pub lished works and six th eses, half of which have ; ppeared since 1970. Alm ost all of the recent research deals.with Cu baniI Spanish outsid e C uba, from Miami (Resnick a nd
Hammond 1975 ) to Bu charest (lsbasescu 196 8).
Other Caribbean isla~ds: o nly iso lat ed itenis, e.g., Thompson 1957.
Coastal Colombia: a ·lifetim e of research, with several important items
on coastal deparlamenlos, b y Luis Florez, Jose Joaquin Montes, and other
researchers of the Instit uto Caro y Cuervo, 1publi shed primari ly in its
books and its journal Thesaurus.
·
Coastal Venezuela: n bnsystem atic studi es by Angel Rosenbl at; oth er
scattered item s.
See Canfi eld 19 8 1 for a glo bal view of Spanish dialects. R es nick 197 5
·summari zes the data of m any of th ese studies, includin g th e Pu erto Ri ca n
theses.
2. Whil e Pu e110 Ri co, th e Domini ca n Republi c, Venezuela, and the
United States have been well represented at the sirnposia, resea rchers
from coastal Colombia; the island of C uba, Central Am eri ca, and th e Gu lf
Coast of Mex ico have been notably absent.

Estudio socioling uistico d e la variaci6 n
de las li"quiclas fina les d e palabra
e n e l espai'iol cibaei'io
O d a nd o Alba
Universidad Catolica Madre y i'vlaestra
San tiago, R epi.tblica Dominicana

I. Antccecle ntcs. Varios autores han resaltado la gran variabi lidad que
prese n ta n las conso na ntes /r/ y /1/ finales d e si laba en el espa11o l dominicano. Henriquez U rei'ia ( I 97 5: I 4 7 y I 48) a firm qu e 'sufren transformaciones ·curi osas por lo variadas, qu e se exclu ye n !unas a otras, si bi en puede
ocurrir qu een la dicci6n de una ini sma perso&a alternen las form as. ' Navarro Tomas ( 1956: 424), por su Jjarte, sostiene que 'las modifi cacion es de
las fin a les / y rjuntame nte con la's d e las en es1a mi sm a posicion co nstituY: n )a m ateria m as imprecisa y v~ri abl e ~e la p:ronunciacio_n clomini cana.'
Jim enez Sabater ( 1975:89) ratif1 ca lo se nalado por el fonet1s ta espa 11ol declara ndo que las a lteracion es fon'et icas d e la / ~/ y la /1 / implosivas 'const ituyen el rasgo m as tipico y varia~o cl cl hab la clom ini cana.' Agrega q ue la
neutralizacion d e esos fon ema s esta mu y exteddid a, t anto diatopica co mo
d iastraticamente.
·
'

a

I

I

E ntrc las va ri antes de esos fon em as q ue los }ercriclos au tores enum eran
se encuentran:
i
l
I
.
( l)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

so nido intermed io entre / ~ r: pa//e/par(e ' partc'
asimi lacion a la conso nante sigui ente: aggo 'a lgo', bacco 'barco'
eli sio n: poq11e· 'porqu e ',Jati 'facil '
i
voca li zacion en i: ailo 'alt6' comei 'conier'
as piraci6n farin gea de la r! ;obielino 'gJb ie rn o'
latera li zac i6 n de la r: p11el!a 'pu erta ', m~jo! ' mej o r'
I
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Hente·a e'sa am"piia·gama de posibilidacjes que se manifiestan a lo largo
de! pais, cada zo na geografica, segun esos mismos autores, ex hibe un a notable homogeneidad caracterizada por el empleo p referente o p redom inante de una de esas va riantes. Henriquez Urena so lo ub ica la voca lizacion, sobre la que afirma, 'Dond e ocurre este cambio, se dan poco los
demas; las regiones que ocupa son las de Ios campos de! Cibao, en el n01ie
... ' (1 975: 149). Segun el filologo dominicano, pues, se trata de un fenomeno rural y mayoritario, es decir, tan ab und ante que casi exclu ye las dem as posibilidades.
Jimenez Sabater (I 97 5: 104), a su vez, deli mi ta cin co zo nas dialectales
en el pais diferenciadas por Ia variante utili zada:
( I) Zona no rte o Cibao. Predominio casi sistematico de la voca lizacion
en i: faida 'falda'
(2) Zona suroeste. Predominio de la variante [r] :farda
(3) Zona sud este. Predominio de la asimilacio n a la consonante siguiente: fadda
(4) Distrito Nacional. Predominio de la lat erali zacion de Jr/: pue/ta
(5) Mitad oriental de la peninsula de Sam ana. Mayor co mplejidad que
las otras a causa de la influencia de! C ibao, del este, asi como de! ingles y de! dialecto haitiano.
El autor esboza tam bien una oposicion entre la pronunciacion urbana y
la rural. En el Cibao esta oposicion se manifestaria por una tendencia a la
elision de la variante vocalizada en la zona urbana frente a su mantenimi ento sistem atico en el ·campo .
.
Recientemente, sin embargo, ban sido puestas en entred icho esas apreciaciones generalizadoras que atribuyen al Cibao una gran homogeneidad
con el uso predominante de la variante vocalizada de Jr/ y / l/. Rojas
( 1982:273-85), m ed iante un analisis cuantitativo del fenomeno de la vocalizaci6n en una comunidad rural cibaena, descubre que el porcentaje global de variantes vocalizadas es de 30%, cifra muy inferior a la que sugieren
las observaciones y Ios datos no cuantificados de Henriquez Urei'i.a y Jimenez Sabater. Segun Rojas ( 1982 :277), el dialecto cibaeii6 utiliza la fo rma
estandar propia de! espafiol general en un 50% de Jos casos para /r/ ye n un
70% cuand o se trata de /l/.
2. Delimitacion de! problema: Objetivos . Hasta la fecha ning{m investigador ha dedicado atencion al estudio de la varia cion de las liquid as en
una com unid ad urbana de! Cibao. Tampoco se han realizado comparaciones de caracter sociolingi.iistico que verifiquen el alcance y Ia difusion
diastratica de! tantas veces citado fenomeno de la vocalizacion.
Este estudio solo pretend e aportar in formaci6n y datos objetivos que
permitan profundizar en el futuro el co nocimi ento de! problema. Se tratara de mostrar que:

(a) la co ndicion socioeconom ica y la edad so n fac to res que influ yen signifi cat ivamente en el proceso de va riacion de las liq uid as;
(b) contra la creencia generalizada, la voca lizacion no es la manifestacion mas frecuente de Ir/ y /l/ finales de palabra en el sociolecto bajo
de Santiago;
(c) el segmento /l/ exhibe mayor resistencia que /r/ al proceso de cambio, especialmente en lo referente a la elision;
(d) el ca racter acentuado o inacentuado de la palabra y Ia naturaleza de!
segme nto fo nologico siguiente condi cionan fuertemente Ia variab ilidad de las liquidas finales.
Se analizan para estos fines los datos de 12 hablantes urbanos de Sant iago, cap ital de! Cibao. Ocho de 'ellos son obreros pertenecientes al nivel
socioeconomico bajo (ingresos i1iferiores a 200 pdsos dominicanos mensuales) y cuatro son profesionales ubicados en el sector socioeconom ico alto. Cuat ro d e los ob reros so n Jove nes menores de 35 aiios y cuatro
pertenecen a la vieja generacion,:co n 50 a!'ios o mas. Todos fueron seleccionados de un total de 35 infonnantes que componen la mu estra de un a
in vestigacion mayor. ·
1
De cada uno de los suj etos fu ~ron ana lizados diez minutos de grabac1on
de co n versacio nes libres y espontaneas .
i

3 . Las variantes. Despues de u1~a nali sis preliminar de dos de las 12 conversaciones fu eron tomadas en considerac i6n las siguientes va riantes:

'
De /r/: [r] vibrante
U-] fr icativa
I
[ri] intermedia entre u ~a fricativa rnuy relajada y el son ido
vocalizado
i
[i] vocalizada
0 elidi cla
(I] laterali zada
De /I/:(!] !ateral .
I
;
[Ii] mtermed 1a en tre una latera l relajada!y el so ni do
vocalizado
!
[i] vocalizada
0 elic!ida
[r] vibrante
4. Resultados globales de Ir/ y /11 finales de palabra . En los Cuadros I y 2
se ofrecen· los porcentajes globa lbs obte nid os, de los cuales es posibl e extraer un a va ri acla in for macio n. !
I
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Cuadro 1. Distribuci6n lde variantes de /r/ fina l de
palabra segun el factor socioecon6mico en
Santiago.
I

r

r·
h

0

Bajo

Alto

· 19%
27
12
23
18

43%
47

N: 434

9
256

Cuadro 2. Distribuci6n de variantes de /I/ final de

palabra segun' el factor socioecon6mico en
Santiago.
Bajo

Alto

5 1%
15

100%

Ii

0

27
.6

r
N:

277

285 .

En primer lugar, es significativa la oposici611 que se establece entre los
dos grupos socioecon6micos. Frente al empleo sistematico y mayoritario
de las variantes norm ales de! espa110I general por parte de! sociolecto a l to,
queen el caso de Ia /I/ alcanza el Ii mite maxi mo de 100°/4,, el sociolecto bajo
utiliza esas variantes co n una frecuencia aproximada de 50%. Sin embargo, aparte de esa diferencia de proporci6n cuantitativa de las variantes
estandares, hay que destacar de manera especia l la distinci6n cualitati va
que provoca la presencia en el grupo bajo de las variantes intermedia y voca lizada de /r/, y de la i1{termedia, la vocalizada y la elidida en el caso de la
/1/. Todas esas variantes estan ausentes de! sociolecto alto, lo que Jes otorga
un alto poder de discriminaci6n.
Por otra parte, aunque el co mportam iento de am bas liquidas es similar
en cuanto a la frecuencia de aparici6n de las va riantes intermedia y vocalizada, la /1/ muestra mayor resistencia quc la /r/ a l proceso de debi li tamiento, de man era semejante a como sucede en el· espa110 I de Caracas
(D 'Introno, Rojas y Sosa 1979:94). En el grupo bajo, en concordancia co n
los datos de Rojas ( 1982:278) sobre el dia lecto cibae110 rural, esta situ a-
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ci6n se manifiesta en el mayor porcentaje de variantes estandares para /1/ y
en su ind ice de elision tres veces menor que el de /r/ (6% para /1/ y 18% para
/r/) . En el grupo alto las cifras son aun mas drasticas ya que la /I/ se mantiene exenta de todo proceso de cambio.
Estos hechos parecen servir de apoyo a dos escalas de fuerza co nsonantica: ( 1) la propuesta par Hooper ( 1976:208) para el espanol en la que se
asigna mayor fuerza a III que a /r/; (2) la bidimensional formulada por
D'lntrono, Rojas y Sosa ( I 979:9 5) para el espanol de Caracas, seg(m la
cual se considera a la /I/ como 'm as fue1ie,' entiendase 'mas estable,' que a
la /r/. En ese sent id o, tan to en el .espanol caraque110 como en el de Santiago, Ios procesos de relajamiento a partir de /1/ son menos frecuentes que
a partir de / r/.
Semejante hip6tesis, sin embargo, obligaria a expli car el cambio tan frecuente en el Cari be de /r/ a /1/ coma un proceso de refuerzo al final de silaba y no de debilitamiento, como ya han senalado Nunez Cedeno
( 1980:96-98) y Lopez Morales ( 1982). Como, por otro !ado, tambien seregistran casos de /1/ que se convierten en /r/ (cfr. Jimenez Sabater
197 5: 104), la solu ci6n sugerida por Nunez Cedeno ( 19 80:97) consiste en
asignarles a las liquidas fuerzas id enti cas dentro de la escala.
No estaria de mas sena lar, asim.i srno, que la mayor fuerza mostrada por
la /I/ en varios dialectos nose codesponde con la mayor dificultad que parecen tener los ninos en el proceso de adquisicion de SU lengua al pronunciar la /r/ que al pronunciar la /I{- Este ·es un asunto, naturalmente, que
requiere corroboracion a traves de estudios objetivos.
Cabe subrayar, en otro orden, ei porciento relativamente bajo de vocalizaciones, segun las Cuadros 1 y 2,jregistradas en el sociolecto bajo de Santiago. Las cifras son muy cercanas a las ofrecidas por Rojas ( 19 82:274)
para el dialecto rural de San Fra1kisco de Macoris.
Esos indices (23% y 27%) no avhlan Ia impresion generalizada de queen
el Cibao hay un predominio casi Sistematico de la vocalizaci6n . La vocalizaci6n es una de las diver:Sas forrhas en que se manifiesta Ia compleja variabi lidad de las liquidas en el Citiao, donde ocupan un lugar destacado las
realizaciones estandares de! espd11o l general y tambien ocurren con frecuencias variables la eli sio n y un 4 variante intermedia entre la vocalizada
y Ia liquida.
La lateralizaci6n de /r/ no solo ofrece un indice insignificante sin o que
normalmente se produce delante de /1/, lo que permite considerarla como
una asimilaci6n y no como latera1izacion propiamente dicha. Igua lmente
despreciable es el porciento de Ir( procedente de /1/. Ambos cambios; par
tanto, pueden considerarse inexistentes en el espaii.o l de Santiago.
. ., cl e I as l'HJUI·c1 as scgun
I, cI factor gencrac10na
.
I . L a cIas1·r·1cac10n
.,
5. V anac10n
de los datos correspond ientes at jgrupo socioeco nom ico bajo de acuerdo
con la cdad de los informantes permite descubrir una visib le diferencia en
I
.
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la pronunciaci6n de las !iquidas. Los resultados obtenidos se recogen en la
Grafica I.
Mientras losjovenes se caracteri za n por un empleo abundante de las variantes cultas (64% para /r/ y 7 1% para /1 /) los v iejos utiliza n con m ayo r frecuencia la va riante vocalizada ( 45% para /r/ y 4 7% para /1/) . Ent re los
hablantes d e la nueva generacion, el ind ice de voca li zacion es es in significarite; en camb io, emplean con mayor frecuencia la reali zacion mixta o intermedia. La diferencia crea da por el factor generacion al no es significativa en lo que concierne ~ la eli sion . Inclu so, los j6venes sobrepasan a los
viej os en el caso de la /1/.

6 . · Presencia o ausencia de acen to en la palabra. El tota l de /r/ y /1/ finales
de palabra en el grupo bajo fu e dividido en dos categorias: fin al de palabra
inace ntuada y fin al de palabra ace ntuad a. En el caso de /r/ es ta clasificaci6 n equi va le a distinguir la prepos icion por (palabra sin ace nto) de! res to
de las palabras t erminadas en /r/ (I os infiniti vos ve rbales y las formas de!
t ipo mejor, mujer, mar, etc.). Para / I/ la division co rrespo nd e al articulo el
(y sus contracciones al y de[) frente al res to de los casos (el pronom bre el y
palabras como general,faci/, m a/, etc.).
Los Cuadros 3 y 4 recogen los resultad os obte nid os d e ac uerd o con esta
divisio n para / r/ y / 1/, res pectivame nte.
Cuadro 3. Variantes de /r/ fin al seg(111 la presencia

Grafica I. Distribu ci6n de las va ri an tes de Ir/ y /1/ fina les de palabra

o ausencia de acento en la palabra.
Grupo bajo.

en el grupo bajo seg(m la edad .

Inacentu ada Acentu ada

Po rce ntaj e

70

Ir/

Ill

5 1%
34
4 i'
6
I
4

N:

77

/'{-/

Ir/

60

Ir-ii
I ii

0

50
40

13%
25
14
25
22

I
353

Cuadro 4. Variantes de /1/ fin al segun la presencia

30

o ausencia de acento en la pa labra.
Grupo bajo.

20

lnacentuada Acentuada
10
0

l rl

Ir!

/ril

Iii

(il

/ 1/

/ 1/

/I i/

I ii

(il

Jr/

I ll

54%

/ Ii/

17

I ii

28

0
Ir/

Estos hechos son reveladores d e que, al m enos en la zona urbana de Santiago, podria estar err m archa un cambio fonetico en el que la vocali zacion
experimenta un proceso de retroceso o reducci6n . Si a esta reducci6n del
fen6meno en las nu evas generaciones socioecon6m icamente bajas se
afiade su inexist encia en el habla de! grupo alto, hay que co ncluir 16gicamente que la vocalizacion carece de prestigio; es decir, se encuentra esti gmatizada. Se confirma asi, co n datos cuantificados, un fen6m eno qu e
tambien se m anifiesta a traves de las ultracorrecciones,que suelen ocurrir
en determinadas situ aciones: acelte por aceite, Licer por L icey, etc.

N:

197

45%
11
26
17
I
78

Segun se observa, el debilitam~e nto de las liquidas es menor cuando se
encuentran en palabra atona, si~ dud a a causa de jla mayo r co hesio n sintac tica y fon etica clel articulo y laipreposicion con fo s clemas elementos de!
sintagma.
/
;
D entro de la categoria d e pa la bras ato nas pued e lucir cont radic torio co n
los datos generales prese ntados i nteriorm ente el hecho d e qu e la /1/ exhiba
un mayor ni vel cle debilita mi ent6 qu e la / r/ en lo relativo a las varia ntes in-

!'
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termedia y vocalizada. Sin embargo, el problema se aclara cua nd o se analizan los datos de acuerdo con el contexto fonologico.
Los Cuadros 5 y 6 ponen de manifi esto que la /r/ final de palabra ii.tona
(por) se encuentra con menos frecuencia ante consona nte qu e ante vocal.
Inversamente, la /1/ de! artfcu lo (el, al, de/) aparece delante de conso nante
casi cuatro veces mii.s que delante de.vocal. En vista de que_el co ~texto prevocii.lico favorece la conservacion de la liquida en palabra atona de forrna
categorica , como se vera mas adelante, es logico que la /r/ alcance un porcentaje global de variantes estii.ndares mii.s abultado que la/!/ en este tipo
de palabra.
Cuadro 5. Variantes de /r/ final en el grupo bajo segu n el segmento

fonologico sigui ente y la presencia o ausencia de acento
en la palabra.
Ante pausa:
Ante conso nante:
Ante vocal:
In acen tuad a Acentuada lnacentuad a
Acentuada Inacentuada Acen{uada

Ir/ 26%
/Fl 20
trit 14
Iii 13
0 26
III

N: 88

91%
7

2

6%
28
15
28
23

3%
66
9
14
8

42

14 2

35

12%
25
13
32
16
2
123

Cuadro 6 . Variantes de /1/ final en el grupo bajo seg(m el segmento

fono logico siguiente y la presencia o ausencia de ace nto
en la palabra.

Ante vocal:
Ante conso nante:
Ante pausa:
Acentuada lnacentuada Acentu ada
In acen tu ada Acentuada I nace n tu ada

Ill 75%

100%

/Ii/ 12.5
Iii 12.5

0
Ir/
N:

8

42

29%
20
29
20
2
35

42%
21
35

155

54%
3
26
17
35

Si en los Cuadros 5 y 6 se exa mina por separado la accion de! segmento
fonologico sigui ente en los procesos de variacion de /r/ y /1/, se descubre
que los factores que m as contribuyen al manten imi ento de la consonante

so n, en o rd en decreciente, la voca l, la pausa y la co nson ante sigui entes. En
contrapos ici6n, el proceso de voca li zaci6n es favorecido mucho menos
por la presencia de una vocal qu e por pausa o por consonante .
La eli sion de /r/ final de palabra acent uada, sin embargo, ofrece un resultad o extraiio ya que es precisamente la voca l siguiente el factor que mas
favorece el proceso, en franca contradicci6 n co n la teoria de! reaju ste sil abico y la tendencia antihiatica at ribuid a al espai"'iol genera l. El mismo fen6 meno es registrado tambi en por Roja s ( 1982:28 1).
C uando se correlacionan_los dos tipos de factores se constata que delante de vocal, tanto el articulo el coma la preposici6n por (palabras sin
acento) conservan la co nsonante fin al en una forma categorica (el amigo ,
por eso), lo que eq uivale a decir que ,en este contexto se produ ce un bloqueo a la aplicacion de las reglas de debilitamiento o cambio fon etico que
en otros contextos act{ian variablemente. Debe adve11irse queen este fen6meno de mantenimiento co nfluyen simu ltaneamente dos factores: la
ausencia de acento en la palabra port'adora de la liquicla y la presencia de
un a vocal a l ini cio de la palabra sigui ente. El primero de esos factores convierte al articulo ya la preposici6n en cliti cos que necesariamente se adhi eren y dependen de formas lexicas portadoras de la carga acentual y
se manti ca de! sintagma al que pertenecen. El segundo facilita la ad hesion
y la consiguiente conservacion de la \conso nante, ya que permite un rea- ·
ju ste de la frontera si labica segun el modelo uni versa] CV. Dicho reajuste
es fuertem ente favorecido por el necbario apoyo en la palabra sigui ente
que req ui ere el clitico.
I
Si falta uno de esos dos factores, bntonces el mantenirniento de la Equida no es categorico y pueden operdr, con mayor o m enor frecuencia, la s
reglas de debilitamiento. Asi, por eje1hp lo, cuando la pt"eposicion por (palabra atona) va seguida de co nso nan'te, la voca li zacion se produce en el
14% de los casos (poi ti) y la laterali zhc i6n (asimilacioh ante/) en un 8%.
Asimismo, cuando la Ir/ final pertenete a una palabra acentuada (comojugar, mar, beber) experim enta la vocatibci6n en el l 3°/41 de los casos y la elisio n en el 26% a pesar de que le siga ~na vocal (bebei agua).
Gu it~rt ( 1980:5) in ten ta demostra ~qu e_e l proceso de'vocali zacion es independ1ente de] acento . Argumenta qu e s1 b1 en el acento parece se r el factor decisivo en la diferente soluci6n d~ ei abisa 'el avisa'iy el abiso 'el aviso',
el hecho de que la vocalizaci6n se cl e al final de! artic uto' cuando va seguido
de consonante ei bino 'el vino' es una brueba de que el f1ctor decisivo no es
el ace nto sino el contexto fon eti co ei/ que se encuent re la liquicla , esto es,
preconsonfotico. .
/
:
Por otra p_arte ,. G u1tart propone qu ~ el verdadero con texto en qu e ocurre
la voca li zac16 n no es el limite de silaba sino la disyun cion,

I

Consonante
{ Li mite de palabra
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lo ~ue explicarfa todos: los casos exceplo los de articu lo o preposicion segu1dos de vocal (el arte, par esa,) en los que se mantiene intacta Ia consonante Iiquida.
I
Para resolver el problema, G uitart sugiere que en la gramatica de! cibaefio el articulo y la p; eposicion quiza no tengan estatus de palabra sino
dec'.iticos. Asi, el l!mit~ entre aiiiculo y sustantivo o entre Ja preposi~ion y
su termmo no sena una frontera de palabra sino un limite de morfema
cuya presencia no propiciaria la vocalizacion .
Como se ve, la solu ci•n propuesta descansa sabre el presupuesto de que el
articulo y la preposicion no son palabras sino morfemas. Pero ta! suposicion
requeriria una funda~ ~qtaci6n objetiva que no parece foci! de lograr. 6Por
que nose supone tamb1911 que el pronombre es un morfema? Resu lta curioso
que las dos palabras deylaradas 'morfemas' son precisamente '?tonas.' Para
man'.ener I~ coherencia /rnbria que concebir como morfemas Jas·formas pronornmales atonas me, te,, se; es decir, los cliticos. Y si el pronombre tonico el
nose con~idera morfe9a, entonces resulta que la categorfa pronombre tnrns
veces sena palabra (cl)ando t1ene acento) y otras veces seria morfema
(cuando carece de a cent?), lo cu al es inadmisible o, si se acepta, conlleva el reconocimiento de Ia pertjnencia de! acento en el problema.
En otras palabras, dado que las unidades que se consideran palabras
contienen acento (segun se deduce de! planteamiento de Guitart) y en
vista de que el contexto de la vocalizacion es (tambien segun ese autor) Ja
disyuncion 'delante de consonante ode limite de palabra,' en este i'.I!timo
caso no es posible probar que el proceso en cuestion sea ind ependiente de!
acento.
Los resultados de este trabajo permiten conc!uir que el acento desempefia un pap el en la_variaci6n de /r/ y Ill finales de pal a bra, pero l o hace, sob re todo, concom1tantemente con otro factor: Ia vocal siguiente. Una
prueba de ello es que ·aun estando presente una vocal siguiente, el contexto
que menos favorece Ia vocalizacion; si la liquida pertenece a una palabra
con acento. entonces puede producirse el camb io (ei a visa, bebei agua),
como se ha 111d1cado antes. Cuando los dos factores concurren sim ultaneamente, el en lace fonetico es tan intimo que la conservaci6n de la consonante es sistematica; vale decir, ob ligatoria (al atro, el avibn, par alzi).
La regla variab~e de vocalizacion al final de palabra en el sociolecto bajo
de Santiago podna formularse, grosso modo, asi:
(!)

{a-, (i) /_ #

p

(palabra tonica) _ _ ( ~)
(palabra atona) _ _

C

Esta r~gla expresa que las Iiquidas finales de palabra acentuada se pronunciaran vanablemente como i semivoca l mas frecuentemente delante

de pausa que de consonante y mas delante de consonante que de vocal.
C uand o la palabra es atona, el proceso solo ocurre delante de consonante,
ya que el ariiculo y la preposicion no aparecen ante pausa; no obstante,
cuand o Jes sigue una vocal la regla no opera, segun se ha reiterado.
La generalizacion anterior debe ser matizada para el caso de las pa la bras
acentuadas ya que cuando la /r/ o la /1/ van precedidas por i, nunca se produce la vocalizaci6n . En su lugar se da con frecuencia variable la elision.
Asi, el dialecto cibaei'io es coherente con la restriccion fonologica de! espai'iol que impide toda secuencia tautosilabica de vocales identicas. De
igual modo, en los contados casos de palabras no agudas terminadas en /r/
o /1/ tampoco se produce la vocalizaci6n, Jo cual responde tambien a la restricci6n que prohibe la ocurrencia de diptongos atonos al final de palabra
espai'iola.
Es necesario, portanto, afi.adiruna regla de elision que se formularia asi:
(2) i ->0

/

{

[

V

+
[

.

]

;~:te;·ior
V
'
acento

]

I

l

J

(p:iabra acentuada)

El postulado de q ue la regla de elision pa rte de la semi vocal y no directamente de Ia liquida se apoya en do~ razones principales: ( 1) la elision es la
t'.d ti ma etapa de un proceso graduhI de debilitamiento dentro de! cual la
variante semivocalizada representh una etapa intermedia; (2) Ia elision de
la semi vocal en ese contexto se justifica natural y coherentemente dentro
1
de! marco de la fono logia espafiol a que, coma se ha indicado, carece de
diptongos de vocales repetidas y 116 ad mite Ia aparicion de diptongos al final de palabra no aguda.
i

II

7. Conclusiones. Los resultados jobtenidos en esta investigacion permiten concl uir que:
·
I
(a) EI factor socioeconomico ejerce una influencia notable en las procesos de debilitamiento y cambio de fas Iiquidas finales de palabra en Santiago. Al tiempo que las hablantes del grupo alto coin ciden con las hablantes
cultos de otras zonas hispanicas eli el empleo predominante de las variantes estandares, el sociolecto .bajo niuest ra una complejidad mayor. Junta a
las variantes estandares se encuentran tambien la vocalizada, la mix ta, la
elidida. Tan to la vocalizada comd Ia mixta crean una diferencia cualitativa entre las sociolectos par estar Jjresentes en el bajo y ausentes en el ~Ito.
(b) La diferencia de edad producd tambien un efecto considerable en lavariacion de /r/ y III . Los hablantesjoJenes de! grupo bajo no favorecen la vocalizacion. Esta situacion, unida a la i1~existencia de! fenomeno en el sociolecto
alto, permite pensar que la vocalizabon esta fuertemente estigmatizada y ha
iniciado un proceso de reduccion d retroceso. Un resultado similar obtiene
!

12 / S t111lies in Caribb ea n S panis h Dialcctology

Lopez Morales ( 1982) para el espaiiol de San Juan con respecto a la lateralizacion, fenomeno que no es favorecido por la joven generacion.
(c) La accion simu ltan ea de la ausencia de acen lo en la palabra portadora de la Jiquida y la presencia de una vocal siguiente impiden el debilitamiento de la conso nante, que se m antiene intacta de m a nera catego ri ca y
1
constante. Cuando la palabra es t6 nica la regla de vocalizacion aplica variabl emente con mas frecuencia d elante de pausa que de co nson ante y de
I
co nsonante qu e de voca l.
(d) Las Hquidas n o ~e co mportan de igual manera en todos los casos. La
/1/ se muestra mas resistente a la elision q ue la /r/ .
(e) Contra la creencja ge ncra li zada d e qu e la vocalizacion es sistern a ti ca
y predominante en los estratos sociales bajos del Cibao, la frecu encia con
I
'
'
que se produce el fen omen o n o alcanza el 30% de los casos de -/r/ y /1/ en el
sociolecto bajo de Santiago, si bien asciend e a 45% en los hablantes pertenecientes a la vieja generaci6n. Aunque estas cifras no so n tan altas, el impacto que causa el fen6meno entre las h ablantes de otros dia lectos es mu y
fu erte por tratarse d e u na varia nte has ta cierto punto exoti ca, diferente de
las generalm ente co nocid as en otras zonas hi sp£1nicas .
I

